















This paper examines the effect of age on wages for French bleu-collar workers, considering
those who stay at same job ranks and those who are promoted to higher hierarchical posi-
tions. The analysis indicates that there is a strong effect of age on wages due to a positive
correlation between age and job ranks. This implies two possibilities. The first is that con-
trary to what is generally believed, human capital of French bleu-collar workers increases
along with job experience. The second is that wages for French bleu-collar workers are jointly
determined with household consumption.
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1986 (l'enqugte sur la structure des salaires 1986)を用い、職業階層別の賃金関数を推計し
たOその結果、 20歳の賃金を基準とした場合、カードルの賃金は76%、テクニシャンや職長
の賃金は39%上昇するのに対し、事務職員では21%、生産労働者では12%しか上昇しないと
































2) 1984のenqugte emploiを用いて職業階層別賃金関数の推計を行なったGlaude (1986)は横断面データによる職
業階層別賃金関数の推定の間愚点を次のように記している。
En effet toute augmentation individuelle de salaire s'accompagnant d'un changement de catggorie socio-
professionnelle n'est pas comptabili盛e comme effet de carri芭re et il aurait certainement　ァtァ　prSfgrable































生産労働者(Ouvrier qualifi芭S熟練労働者、 Ouvriers non qualifies非熟練労働者)
事務職員(Employes administratifs d'entreprise事務・管理職員、 Employes de commerce営業・販売員)
職　　　長(Contremaitres, Agent de ma‡trises)
テクニシャン(Techniciens)






非熟練労働者　　　(49 % )　短期職業教育修了者　　45 %


















































Number of observations: 1907
V ariable C oefficient tーstatistic
C 2 一11.02 一19.69
ED CT N 2 0.774 17.74
C 3 一22.99 - 17.38
ED CT N 3 1.485 17.41





























入職 時の職業階層 93年時点の職業 階層
非熟練労働者 95 1人 (64% ) 281 (19 % )
熟練労働者 546人 (36% )
1497人(100% )
831 (56 % )
職長 . テ クニ シャン 321 (21% )
カー ドル 64 人 (4 % )

























































































































185. 6　187.7　183. 1　174. 1　175.8
(出典) 『活用労働統計』日本生産性本部、 1994からフランスの生産労働者と職員の賃金を抜粋。







年齢 21- 24 25′}29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 54 55- 5960以上
非熟練労働者 100 108.2 112.9 117.4 116.8 116.5 115.2 113.2 112.2
熟練労働者 100 107.5 111.2 120.0 121.7 121.7 119.7 115.9 117.5
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